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In this study (1), based on qualitative research, it became clear how female child care persons perceived 
their work and how they formed their own careers. However, since the study (1) converged on their marriage 
view, life design and choice related to employment, career change, and separation, it was not concluded that 
concrete conflicts regarding career formation in working and feelings on the situation as a childcare worker. 
Therefore, in this study (2), in order to compensate for these points, the focus is how female childcare workers 
are working to form a career while recognizing marriage and childbirth. In addition, it was considered not only 
to work as a childcare professional but also to live as a childcare professional. In other words, it is a study 
highlighting how she positions the current career as a childcare worker in life and life as a whole． 
This paper is a three-part composition. In section 1, the relation with the previous manuscript and the 
previous research on this paper are summarized. In section 2, the content of the qualitative survey conducted 
for the two young childcare persons is shown. In section 3 the summary of this paper and the challenge to the 
next article is stated. 
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2013，100）と示している。もちろん 20 代 30 代が出
産や育児によって退職した場合の再就業の希望は高い








































































































































































2-2 20 代 C さんに対する調査 
C さんはインタビュー当時 23 歳。短大を卒業後保
育士として私立の保育園に勤務して３年目。新卒時か














































































































2-3 20 代 D さんに対する調査 
D さんもインタビュー当時 23 歳。短大を卒業後は
幼稚園教諭として勤務して３年目。現在は年中を担当























































































































































































































































































































を持っていると言えよう。C さんが「まだ 3 年目」と
答えていることや「辞めたいとは思っていない」とい
う発言をしていることに対して、 D さんは「辞めたい」
と思ったことは幾度もあり、「まず 1 年」「2 年続けた


























































































































２ 1000 人近い回答が得られ、そのうち男性が 1.4％、
ノート 
                                                                                       
女性が 98.6％を占めている（宮崎・小池・山崎 2013，
99）。 
３ 600 人近い回答が得られている（中田 2003，107）。 
４ 中田は、こうした年齢による自らのキャリアに対す
る認識の変化について、女性保育士は就職当初は「女
性」と「保育士」を結び付けて解釈しているものの、
経験の積み重ねによって「女性」と「保育士」を切り
離していくことを指摘する（中田 2006，137）。つま
りジェンダー観の影響の変化が見受けられる。 
